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ABSTRACT 
Human cytomegalovirus (HCMV) is a well known pathogen which causes congenital irifect-
ion， posttransfusionsyndrome， mononucleosis etc. Usually persistent infection Qccurs after 
primary infection with HCMV. HCMV induced blastoid pro1iferationof human lymphocytes 
both specifically and non-specifically. Non-specific stimulation of lympl10cytes by the early 
products of HCMV might be one of the causes of HCMV mononuc1eosis. The nature of the 
mitogenic activity in the early products was analysed and the following results were obtained. 
1. Both Towne strain and Inoue strain produced mitogenic substance(s) early after infection， 
so the induction of mitogenic substance(s) by HCMV was deduced to be universal among 
HCMV strains. 
2. The mitogenic substance(s) stimulated both the E-rosetting and the EAC-rosetting subpo・
pulations of human cord blood lymphocytes. 
3. Addition of cycloheximide or tunicamycin revealed that the mitogenic substance was of pro-
tein nature and did not require sugar chain for the expression of the mitogenic activity. 
4. By the use of Triton X-100， itwas assumed that the mitogenic activity could be expressed 
only when the mitogen was integrated into the membrane structure. 
5. The mitogenic activity was lost after 5 cycles of freezing and thawing. It was fairly uns-
table under the temperature above 40・C，but it was stable when incubated at 0-30・Cfor 1 hour 
and diminished after 12 hours incubation. 
For the analysis of immunity evoked after HCMV infection and of the pathogenesis of HCMV 
mononucleosis， the data stated above offer a very important clue. 




































原のみならず， early antigen(EA)中にも mito・
gen活性がみられたという竹原の論文がある33).この
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て細胞を採取し， 0.05 M glycine buffered: saline 



















dimethyLsulfoxide ~ζ諮解し， 1 mg/mlの stock
solutionとしたものを，最終濃度が0.1μg/mlとな
るように培養液中に加えた判明30)
7. phytohemagglutinin (PHA) 
PHAはPHA-P(Difco Lab.，む.S.A.)を用い，
well あたり 1~2;5μg，リンパ球培養時間 3 日で最大
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unseparated 
E-rosetting cell， EAC-rosettiIlg eell， unseparated cellへの mitogen活性

























2. E-rosetting cell， EAC-rosetting cell， 




更に T cell は E~rosette 法を用いて， B cellは
EAC-rosette法を用い38)，どちらにも rosetteを形
成しなかったものを unseparatedcellとした.分離
リンパ球は，非働化した 10~ぢ FC8 添加 RPMI1640
(日水〉に浮遊させ，平板マイクロプレート (Nunc)
に1wellあたり 2X105/0.2 ml加えた.PHA-PO.05 
mlあるいは HCMV初期鹿物0.05mlをリンパ球に
加えた後， 3臼開培養した.培養最終4時間前に 3狂-
thymidine (5 Ci/mmol， 1μCi/well)を添加，ラ
ベルし，所定時間後， GF/F glass品erpaper . (Wh-
atman LTD. U. K.)上の596冷 TCA酸不溶性分




濃度が0.196となるように Triton X -100を添加後，
Bio-Beads SM-2 (Bio-Rad Lab. U .8.A.)を用
い， 4・C2時間の batch法にて， ζの detergentを
























































cell， EAC:-rosetting cell， unseparated cellの3
つの subpopurationIと分溜した.乙の割合はそれぞ
れ65%，12;払 2396を示した.各ワンパ球2X105j
0.2 ml/well IζTowne株 HCMV初期産物を0.05
ml添加し，その mitogen活性を測定した.その結
果， HCMV初期鹿物は， E-rosetting cell， EAC-
rosetting cell， unseparated cellのいずれに対し
でも mitogen活性を有した.なかでも E-rosetting
celllζ対しては最も活性が強く， 4.2X104cpmを示
し， EAC-rosetting cellや unseparatedcellは両
者ともにほとんど等しい活性を示したが，その2倍以
上の活性を有し，対照として用いた PHA-Pよりも





















































































































































9. 抗 HCMV抗血清による HCMV初期産物の中和






Bio-Beads SM-2を用いる ζ とにより， Triton X-
100 はりンパ球に対する影響ーがないまでの 1j100以下
に除去でき，蛋自の約4696は囲収される ζとが判明し








































Tri ton X -100処理HCMV初期産物の mi-
togen活性























































Lemon16)の報告や， CF抗原や EA中に mitogen活
性を見い出した竹原町の報告があり， HCMV単核症
やHCMV感染症の細胞性免疫に関しではむしろζの
(PEN 1¥)32)， immediate early antigen (IEA)町，
EA26)などと同一である可能性があるため，抗PENA
抗体が128倍，抗EA抗体32倍(抗LA1024倍， CF 












































E-rosetting cell に最も強く認めたものの EAC-


















ヒトサイトメガロウイ Jレスのmitogen活性 107 
ノレスが nonE-rosetting cellを活性化するとの報
告を行っているのに対し， ζのHCMV初期産物は，






































1時間保存した場合， SI にしてそれぞれ 77.4，83.2 












































HCMV初期産物は明らかに PENA，IEA， EBNA 
型 nuc1earantigenなどと問ーのものである可能性
があり，あらかじめ HCMVの抗体価のわかっている
血清(抗 PENA128倍，抗 EA32倍，抗 LA1024 



















2. Towne株初期産物は， E-rosetting cell， 
EAC-rosetting cell， unseparated cellのいずれに
対しでも mitogen活性を有した.なかでもE-roset-
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